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Summary: Pereira RR, Franco SC, Nelma Baldin N – Pain and the Protagonism of Women in Parturition.
Background and objectives: To understand through the theory of social representations the sociocultural dimensions of pain and its impact on 
the protagonism of women in parturition.
Methods: In this investigation, we used a qualitative methodology with the theoretical reference of phenomenology and the theory of social re-
presentation. Forty-five semi-structured interviews were conducted with gravidas in public and private health services of Joinville, SC, Brazil, who 
had at least four prenatal visits and were in the third trimester of pregnancy.
Results: From analysis of content reported in interviews, three empirical categories were formed: fears and concerns, experience, and sociocult-
ural influence, which allowed the building of three interpretative categories: biomedical model,  lack of information, and the role of women in the 
decision regarding the mode of delivery. The findings reported here indicate pain as one of the elements that form female social representations 
in parturition. It was observed that pain influences the behavior of gravidas from fear and becomes the genesis of other aversive feelings and 
concerns that involve parturition.
Conclusions: In this context, pain represented one of the main building blocks of female social representations on parturition, contributing to the 
ascending curve of cesarean section indices in Brazil.
Keywords: Labor, Obstetric; Qualitative Research; Interviews as Topic; Cesarean Section; Causality; Anthropology, Cultural.
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INTROUCTION
Unlike pregnancy in which a long period favors the gradual 
adaptation to changes, labor is characterized as an event 
that causes abrupt and intense changes with some levels of 
symbolism such as the intensity and unpredictability of pain, 
causing suffering, anxiety, and insecurity 1.
In the history of anthropology, cultural interpretation of pain 
goes as far as primitive and archaic mythologies that had a 
dualistic concept: good and evil. Primitive humans were part 
of environmental ecology and they associated pain to evil and 
suffering considering it as “something from evil”, which causes 
harm 2. However, understanding the dimensions of pain and 
how it is processed, and its impact on social and cultural 
issues linked or not to the anatomical and physiologic ele-
ments involved has been the great challenge of science.
Nevertheless, despite advances pain still does not occupy 
its true scientific and social space. Some studies support the 
need to demystify the punitive vision of pain in Western cult-
ure revealing its social role 3.
Physically, pain is a physiological expression of injury or 
defense when facing a real aggression or with similar poten-
tial, but the individual’s expression and reaction to pain has an 
emotional and social interpretation formatted by culture 4.
Culture is responsible for the type and behavioral response 
to pain in which each social group and sometimes even the 
family has its own social representation formalizing a unique 
language. To know whether an individual is in pain it is neces-
sary that he/she expresses it, make it public, share, and show 
a verbal or non-verbal expression 5.
Representations are social interpretations imposed to the 
individual through social interaction and transmitted by suc-
cessive generations. All classification systems, images, and 
descriptions of a society including scientific are a conse quence 
of prior systems and images, i.e., a cutout or reproduction of 
the collective memory language, which invariably derives from 
an acquired knowledge 6.
The social representation of parturition identifies it as a 
painful period of the pregnancy physiological process, and 
the behavioral response is influenced by both the emotional 
and environmental dimensions. Social and cultural factors 
interfere on how gravidas feel and interpret the parturition 
process 1.
In Brazil, normal delivery is associated with pain and suf-
fering which, due to the physiologic character of the event, 
imposes to women a behavior of overcome the pain of labor. 
Socially interpreted as “physiological”, i.e., as part of the event 
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nature, it generates affective, emotional, and metabolic conf-
licts, exposes the perceived fragility of women and favors a 
female representation of labor based on fears and myths such 
as the belief that a scheduled cesarean section will provide 
“labor without pain” 7.
Foucault denounces the power of physicians and the medi-
calization of life and culture which under the label of scientism 
are diffused by the media to seduce the consumer 8,9. The 
culture of childbirth in contemporary Western obstetrics deri-
ves from Descartes’ dualism of mind and body, the body seen 
as a machine under the domain of science. In this sense the 
culture of “cesarean section by request” seems to have been 
built on the social representations of physicians, but as techni-
cal professionals they should solve and not justify events 10.
In Brazil, the rate of cesarean sections has been gradual-
ly increasing, especially among women with a private health 
plan, as demonstrated in data from 2003 to 2006, in which the 
rate of cesarean sections increased from 64.30% to 80.72% 
respectively, levels considered well above the 15% recom-
mended by the World Health Organization (WHO), and ap-
proximately twice as high as the national mean and the most 
elevated worldwide11.
A study performed by the Brazilian National Supplementa-
ry Health Agency (ANS) concluded that two thirds of women 
with health insurance in the beginning of pregnancy wanted a 
normal delivery. Several factors are probably involved in this 
gap between the wishes of women in early pregnancy and the 
delivery route actually performed. According to the assistant 
manager of ANS, Martha Oliveira, the myth of painful or trau-
matic delivery versus state-of-the-art technology with compe-
tent physicians and safe hospital, attributed to normal delivery 
and cesarean section, respectively, is intensely present. Such 
myth originated or became a reality with the help of the media. 
Still, physicians’ education encourages cesarean sections 
which is less labor intensive and faster than normal delivery, 
also implying an economical issue for physicians 11,12.
The media, as well as the information and/or symbolical 
content it propagates, are the building blocks of social repre-
sentations and can be a mechanism of power 13.
Labor pain involves complex neurobehavioral responses 
to algogenic stimuli and provides a personal and unique cha-
racteristic to the pain felt. The cause-effect relationship in this 
situation does not always correspond to a clinical response, 
as what matters in this case is to understand the pain felt by 
the gravida and ameliorate it 7.
Manzoni and Carvalho reported that pain often manifests 
itself even in the absence of tissue aggression. What matters is 
the “person who feels the pain and not the pain itself”. When 
considering the phenomenon nature, caregiving is best di-
rected to understand the event complexity  and the individual 
interpretation of the pain felt and its causes. Therefore, tak-
ing into account the conceptual validity of labor pain and its 
multidimensional aspects may also allow offering relief inter-
ventions capable of behaving as impulse competitors in the 
central nervous system 14.
The objective of the present study was to understand the 
phenomenon and cultural dimension of pain, as well as the 
influence of the biomedical model and the media as builders 
of the social representation of pain during labor.
METHODS
Methodological Choice
This study uses the theoretical-methodological design of the 
qualitative-phenomenological study on protagonism and deci-
sions of the women interviewed in the parturition process and 
from the theory of social representation allowed the unders-
tanding of the pain phenomenon and its social and cultural 
influences.
The methodological analysis of the qualitative study is conc-
erned with “a level of reality that cannot be quantified” 15.
Phenomenology seeks to establish and combine human 
attitudes or traits in a rigorous and intelligible way, and only 
through experience one can experiment reality. In this sense 
the phenomenon essence is understood through the social 
representations manifested in the patients’ discourse which 
were analyzed under the protection of contents analysis 16.
The Social Representation Theory is concerned with the 
individual contribution for building a collective knowledge that 
orients and interprets social behaviors. These behaviors are 
manifested through actions, speech, and conducts because 
they are institutionalized, accepted, and incorporated into 
daily life. Therefore, they are the raw material both for analy-
sis of transforming social facts and pedagogic and political 
actions 6,15.
STUDY POPULATION AND SELECTION PROCESS
Forty-five women in last trimester of pregnancy were inter-
viewed during their prenatal examination in the town of Join-
ville, Santa Catarina, Brazil. The interviews were performed 
in public clinics (Group I, with 20 gravidas) and in two private 
clinics (Group II, with 25 gravidas) with obstetricians as part of 
the assistance teams for pregnant women.
This was a convenience sample, considering the “satura-
tion point” which is set when the interviewer noticed that no 
new information would be gathered. In this study the satura-
tion point was different  in each group with 20 interviews in the 
public service and 25 in the private service.
Selection criteria included gravidas in the third trimester; 
aged 18 years or older; on prenatal care having attended at 
least four appointments before the interview, and who accep-
ted the invitation to participate. Gravidas who presented cli-
nical and emotional conditions that might interfere with their 
cognitive capacity were excluded.
Pregnant women selected were interviewed individually by 
the investigator, which allowed more proximity to the describ-
ed phenomenon, both through their speech and gestures, 
allowing deeper understanding of what these women were 
talking about 17.
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The study followed measures to preserve confidentiality, 
anonymity and privacy of those interviewed. The full name of 
the women interviewed was restricted to the Informed Con-
sent which they signed. Methodological measures applied 
were explained to them individually including the possibility of 
interrupting the interviewee, answering or not the questions, 
and having the right to refuse to participate. This study was 
analyzed and approved by the institution’s Ethics Committee.
RESEARCH INSTRUMENT
The research instrument was a semi-structured interview 
script with 15 open questions, which were recorded and in-
tegrally transcribed. These questions allowed formulation of 
others questions that during the study were important to cla-
rify the study objective. In other words, in qualitative metho-
dology the interview is not rigid and flexibility is fundamental 
for grasping the individual point of view, which does not mean 
absence of methodological rigor.
Note that we tried to match the patient’s language in the 
process of elaborating the questions. Therefore, we avoided 
the use of medical terminology which  is often an obstacle to 
understanding the physician-patient dialogue.
A pretest was performed to adequate the vocabulary, de-
termine the answers content, observe the time spent, and 
other logistic questions.
Data Analysis
The revealing potential of speech (regarding structural condit-
ions and system of symbols, values, and rules) is a privile-
ged instrument for gathering information since it can contain 
the experience and consequently allow intersubjective com-
prehension. Thus, after their transcription the data and inform-
ation collected on the speech of gravidas were analyzed re-
garding their contents based on social representation theory. 
We explored structures considered relevant by patients. The 
non-verbal cues expressed by respondents were taken into 
account when collecting and analyzing data 15.
RESULTS AND DISCUSSION
Pain and Life Experience: Genesis of Fears and 
Concerns
Fear of pain was strongly represented in the minds of the in-
terviewed women and with the proximity of birth it becomes 
the genesis of other fears: fear of labor; fear of performance 
and to affect fetal well-being; fear of anesthesia; and fear of 
the unknown, among others. These fears, usually associated 
with stories of other women, provide emotional subsidies for 
gravidas to “request cesarean section”: “[…] I am afraid of 
normal delivery because everyone says that they experien-
ced a lot of pain and that this pain is worse than any other. 
So, I tell my mother I want to have a cesarean section” (D., 
22-year-old).
However, the experience of prior deliveries has proven to 
be a strong element influencing current decision on route of 
delivery. If she had a positive experience, this is her first 
choice: “It was a very good experience, very nice. I tell every-
one that, if it depended only on the delivery, I would have 
10 children. It was very nice […]” (P. S., 29-year-old). If the 
experience was negative it leaves scars that reinforce fears 
and concerns 10: “It was horrible! I am very afraid of delivery 
[…] I am very afraid, I cannot eat or sleep […] Everything is 
associated with fear. I think I was traumatized that day” (J., 
30-year-old). Pain, defined as “an unpleasant sensorial and 
emotional experience”, becomes one of the main reasons for 
fear and concerns in parturition. It exposes the psychologi-
cal aspects and the painful experience dimension, as well as 
emotional responses and depending on the individual’s cogn-
itive, cultural, and behavioral perception there is dissociation 
between the individual’s perception and reaction/response to 
nociceptive stimuli 7.
The subjective interpretation of pain during labor is one of 
the building elements of the social representation of Brazilian 
women about childbirth: “My biggest fear is the pain, and not 
supporting it, and having to take anesthesia […] The expect-
ation is this: will I be able to withstand the pain?” (A. T., 36-
year-old).
Tokophobia is the term used to define the exacerbated 
fear of childbirth that becomes a psychological fear usually 
generated from unsuccessful prior experiences and suffering 
during labor such as instrumental and traumatic labor often 
without the aid of labor analgesia 18.
In contemporary women fear of suffering triggered by pain 
reverberates on her protagonism as she fears for her perform-
ance, i.e., not corresponding to the female function of “being 
a mother”. These fears assume a huge dimension, inhibit the 
affective-emotional sensitivity, and deviates the woman from 
the true meaning of motherhood 19. [Motherhood: a process 
constructed by the mother to fulfill the needs of the newborn; it 
depends, primordially, on the feelings the mother can develop 
upon the birth of her child 19].
Social representations on parturition congregate several 
contents that ultimately are always symbolized by apprehen-
sion, doubts, and the greatest of them all: fear of pain and its 
repercussions which makes the woman a hostage. The last tri-
mester of pregnancy is characterized by an increase in the lev-
els of anxiety due to the proximity of labor. Gradually increas-
ing, this expectation increases considerably in the days before 
the probable due date. Therefore, this period is characterized 
by several fears that surround and debilitate the woman 1.
In this sense, labor analgesia has been an ally of women 
contributing with more successful labor experiences – they 
feel safe without the “rule of pain”, as stated by one of the 
interviewed women who had a previous labor with analgesia: 
“[…] On my first delivery, I was very afraid of normal labor. But 
I consider it the best delivery I had; and now, on my second 
time, I also want a normal delivery with analgesia […]” (F., 
24-year-old).
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Social Representation of Pain and the Media
Regarding the interpretation and understanding of perception 
by the women interviewed, it is important to mention Merleau-
Ponty: “Significant intention occurs in a body and knows itself, 
searching for an equivalent in the available signification system 
that represent the language I speak and the set of written 
works and culture that I inherited”. That is, it is understood that 
people know themselves when they seek to know the signs of 
their speech, writings, and culture to which they belong 16.
And regarding the unknown or not experienced the little and 
insufficient information gives rise to convictions and myths that 
are filled with reports of other women about their experience, 
which are corroborated by the influence of the media and by 
the technical assistance of the biomedical model. “That is how 
I see it. It is a matter of concern with normal delivery pain of; 
we do not want to feel pain. You start to hear other women 
saying that it hurts very much. So you are uncertain, although 
we know that normal delivery is better because recovery is 
faster. Nowadays, with the advancement of medical techno-
logy, you end up deciding for the more technological than the 
emotional. That is how I see it” (P., 34-year-old).
Social behavior is a symbol whose response represents 
the results of attitudes and expressions that form value co-
des and systems whose significance constitute the language 
created from social relations and individual contribution 6. As 
this primipara justified her option for cesarean section: “I am 
having a cesarean section because I am afraid of the pain; we 
hear people saying the pain is unbearable. It is partially my 
mother’s fault; we grew up hearing her say that, and we end 
up believing that labor pain is terrible” (E., 26-year-old).
The social representation of women on parturition associa-
tes the concept of suffering and pain with normal delivery, a 
situation that with the event proximity frightens and debilitates 
women. Feelings reflect the meanings of her environment, 
they are echoes of cultural concepts about labor stimulated 
by disinformation, the media, reports of other women, and the 
obstetric care model 6,10.
Empowered by the media, suffering and pain are in the 
imagery of Western society, associated with disease whi-
ch, in turn, demands medical treatment. Perhaps there is a 
strength ening of this imagery due to the lack of information 
on parturition process 13.
Some reports indicate the influence of media in the cons-
truction or symbolic reinforcement of fear of labor pain and 
the facility and safety of cesarean section. Questioned about 
the media influence, one woman interviewed stated: “I think it 
influences because, in normal delivery, even in the movies the 
woman is suffering, all sweaty, screaming, making a scandal 
in the hospital. But the same does not happen in cesarean 
section. If you watch a soap opera, the woman is laying there, 
smiling, holding the child and talking to her husband, as if 
everything were perfect and she was not in any risk” (F. S., 
29-year-old).
In Brazil, the soap operas socially consolidates a concept 
without scientific basis that cesarean section is a safer proce-
dure than normal delivery, as it can be scheduled and free wo-
men from the suffering inflicted by labor pain. This interviewee 
translates the influence of soap operas: “[…] It influences so 
much that I think most people are afraid of normal delivery be-
cause they see women screaming, everybody suffering, whi-
le in cesarean sections, they do not show anybody suffering 
[…]” (E, 26-year-old).
Television conveys what the market aspires, as it is the 
best representation of a mass communication vehicle. As or-
ganizer of daily life and social imagination, the media rapidly 
incorporates the demands. It is capable of perceiving what 
society signals and, even before society reclaims it incorpor-
ates such signals, technically reprocesses them, ideologically 
recycles them, and spreads them all 20.
Another gravida reported a strong influence of the media 
especially for those who do not have much information: “The 
media influences on any subject, especially people who do not 
have much information or other means of information, people 
with little education believe the message is truth, as it is their 
only means of information” (R. M, 35-year-old).
Social Representation on Labor
An internal conflict can be observed in which all influencesand 
distortions, apprehensions and fears play a role; most inter-
viewees have said they prefer normal delivery. Their state-
ments reveal an intrinsic and physiologic female desire for 
normal delivery as stated by one interviewee: “I am afraid of 
the pain of normal delivery, but, since it is natural, something 
from nature, I prefer it” (C. G., 30-year-old).
Anthropologists studying the subject state that the prefer-
ence for normal delivery seems to be related to an informal 
and naturalistic fallacy. [Informal fallacy according to Hee-
mann is an idea of great persuasive strength that based on 
beliefs uses the logic of seduction with respectable words and 
desirable values to convince. Naturalistic fallacy is based on 
the “laws” of nature, i.e., ethical norms that would be extracted 
from nature]. The women’s statements reveal that the option 
for normal delivery is due to an imposition of the “female des-
tiny” and not by conviction that this is the best type of delivery 
21
. This idea is offered by the pro-normal delivery discourse; 
but what are the repercussions for the well-being of women? 
Maybe it is a sexist view since it requires women to withstand 
pain in a primitive and cultural context, to be the provider of a 
life and deny her personal characteristic 22.
Some of the women interviewed defended the view of resi-
lience as a female element of bestowal: […] Because normal 
delivery is the way it is; you have to feel something. To be a 
mother you have to feel pain, I guess” (J., 25-year-old). A state-
ment that considers labor pain as a “passport” that legalizes the 
rightness to be a mother and binds the idea of heroism to the 
notion of women becoming mature. A culture of resilience that 
began when religion declares, on maternity, that mothers are 
models of perfection and when women overcome the suffering 
and adversities imposed by labor pain, they are granted the 
right to have the joy to be a mother: “to suffer in paradise” 23.
Despite changes in social behavior of modern women, fe-
male questions such as the feelings involved in maternity are 
still present in the speech of some women and are similar to 
that of their ancestors. According to Beauvoir, Western wo-
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men want their performance as housewife, wife, woman, and 
mother to be noticed by others as perfect 25.
This idealized mother of the collective imagery, as the 
“Queen of the home” lives a conflicting reality with today’s real 
women, i.e., the professional and mother who struggles in the 
labor market for survival. She moves away from the mater-
nal model of the past, represented by giving, dedication, and 
patience leading to a conflict with current values present in 
everyday life of modern women such as planning, organiza-
tion, practicality, and technology representing a safety factor 
and time optimization 22.
In summary, the belief of women regarding their role in the 
world and childbearing will reflect the social and cultural con-
texts lived as woman and parturient, confirming that labor pain 
is a consequence of physiological, psychological, and social 
and cultural aspects 24,25.
Social Representation of Physicians Facing Pain
In the historical process of society, childbirth is no longer a 
private women’s event. It became an institutionalized event 
filled with technological innovations aimed at technical care in 
which the physician is the sponsor 25. Culturally, society gives 
credit to the model of care centered on the specialist focusing 
on safety that permeates expectations and influences deci-
sions about the  choice of delivery 17: “My problem is the pain 
[…] to know whether I can withstand it, will it be good for the 
baby? I want… regardless of the type o labor, I want the best 
for my baby” (J., 31-year-old).
The intrinsic relationship between pain, labor, and suf-
fering, a purely social concept, originates from myths, preju-
dice, and absence of information, and it is closer to a primitive 
discourse and even inhumane practices. In this sense verbal 
communication and reciprocity between physician-patient 
occurs through an interaction between patient suffering and 
medical knowledge which starts by language 8.
In Brazil the lack of information  during prenatal period, 
model of care, and hospitalization for childbirth transfer to the 
physician the power and decision on the parturition process 
and symbolically creates “outsourcing of labor”, i.e., a cult-
ural phenomenon that transfers control of physiological nature 
from women to the technical control of the physician.
Analysis of the interviews shows lack of communication 
between pregnant women and physicians on questions about 
labor. When asked whether they considered the information 
given during prenatal care to be enough some interviewees 
reported dissatisfaction with the limited information provided 
by physicians. The hierarchy established between physician 
and patient seems to bother them, such as the case presen-
ted ahead in which the interviewee questions and reports a 
prior event in which the physician refused to give informa-
tion. This situation demonstrates a typical power relationship. 
When asked whether the information provided by the physi-
cian were enough, she answered: “No, we have to look for it 
elsewhere.” And she added: “With my first child, this bothered 
the physician… I wanted to talk about types of delivery, and 
he would say: ‘It is too early’. I replied ‘But I want to talk, I 
have so many questions to ask you […]’. And he would say: 
‘It is too early”, He kept postponing […] this made me change 
physician” (P. S., 29-year-old).
In the public system medical information is even more dif-
ficult. The discourse is repeated and passively accepted by 
gravidas, who seek support in other types of knowledge: “[…] 
Look, what I know today I learned by myself, asking others. 
The physician is not of any help” (J., 30-year-old).
The social representation of physicians is based on the 
Cartesian paradigm of scientific medicine, which represents 
the “truth” and they should not be questioned 26. It is a culture 
in which the scientific knowledge of the technical model fa-
vors a segmented and interventionist obstetric care with little 
dialogue that seeks to adequate routines, protocols, and com-
puterized processes to the dynamic, physiologic, and affect-
ive process of parturition. This representation influences the 
decision-making power of women who in the name of safety 
delegates the process control to the specialized professional: 
“[…] He {the obstetrician) will show the way, he studied for 
this, he knows when the baby reacts to certain situations […] 
He does influence the decision: ‘By principle, you are having a 
normal delivery! But we will talk again a little closer to the due 
date’ – my doctor told me.” (A.D., 31-year-old).
Fear of pain and misinformation are physicians’ strong 
elements of persuasion for women’s passive acceptance of 
cesarean section. When asked by the physician about her 
preference, one of the interviewees said: “[…] If a normal de-
livery means suffering, I do not want it; I’d rather have a cesa-
rean section. Then he said: ‘If you want, we can schedule the 
cesarean section tomorrow. But you do not have to answer 
now. Go home, think about it, and then you call me’[…]” (S., 
28-year-old).
In the United States patients cannot ask physicians to apply 
an unnecessary of potentially harmful therapy. In the U.S. 
debates about cesarean section on maternal demand are an 
ongoing issue. There are controversies on the subject, as one 
of the main guidelines of obstetric care in the country is based 
on the physician’s commitment to contribute for empowering 
gravidas to make a conscientious decision not based on fear. 
Their relationship is based on respect and commitment to 
educate for a shared and conscientious decision about the 
responsibilities of the chosen procedure 27.
Fear of not being able to withstand the suffering, not being 
able to cope with the process and harming their baby are the 
main concerns of gravidas, contributing for an interventionist 
conduct of the physician as means of alleviating their fears 
especially when they assume proportions involving the entire 
perception of women about parturition: “[…] I am afraid of the 
pain, suffering, everything. Since I do not know how it will be, 
I have this concern of knowing how it will be, if I will be able to 
withstand it […] I have never been through this before and, for 
this reason, I do not know how to explain what I am feeling” 
(C.G., 30-year-old).
On the other hand, some interviewees assume the lack of 
preparation to face the primitivism of maternal suffering from 
pain. With approval of the specialist, they expose the reality 
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of our century: “[…] Suffering labor pain in the XXI century is 
not a modern thing […] But I believe that society passes it to 
you, that cesarean section is more tranquil”. Asked whether 
cesarean sections better represent the current culture of so-
ciety, she answers: “Definitely; the fact that you do not want 
to wait a long time to feel all that pain. I also think that current 
convenience leads to it. Because I think in the old days ce-
sarean section was not available like it is nowadays. It was a 
last resource, whenever some complications developed; but 
not nowadays. I talked to my doctor. I told him  that I want 
cesarean section. And he answered: ‘OK. Cesarean section it 
is’. So, it is easier.” (E., 26-year-old).
To pregnant women the physician’s agreement in a short 
and straight answer has a symbolism of the “truth of scienti-
fic knowledge”, and reinforces the social representation that 
childbirth is a painful unnecessary step and that to avoid it 
cesarean section is the best option. Unfortunately, in our pro-
cesarean section culture very few professionals adopt educa-
tional and women empowering conducts to make a conscien-
tious and shared decision.
Modern society seeks to repress the horror to danger and 
silence fears that cannot be avoided. Life in fear is more to-
lerable in silence, unnoticed, invisible. Therefore, pain, its 
reflexes, and the fears it triggers are not considered problem-
atic enough by the biomedical model, which seems to use 
cesarean sections as a technique to silence and soothe the 
fears of the social representation of pain during labor 28. In 
this context the conjecture that pain is the root of all fears 
and concerns of gravidas in which the lack of knowledge of 
its impact on labor, repercussion on fetus, and the technical 
support of relief is confirmed. One can conclude that lack of 
information and the hospital obstetric care model centered 
in the physician’s figure, with media reinforcement of reports 
from other women, are the building blocks of fear on the 
speech and non-verbal expression of most pregnant women 
interviewed.
Figuratively speaking fear of pain and its repercussions are 
symbolically solidified in the figure of a “monster” that “under-
mines” the physiological process stains the pleasurable feeling 
of being a mother, and removes the ability of pregnant women 
to exercise their conscious protagonism, distancing them from 
feelings of motherhood that signal the true meaning of partu-
rition, the pleasure of generating a life. Fear demands social 
and cultural interpretations and provides a cultural identity to 
the pain of suffering and resilience. This, in agreement with 
the biomedical model and media, creates an obstacle to the 
protagonism and influences women’s decision.
In conclusion, it was observed that pain has the power to 
influence the behavior of gravidas and becomes the genesis 
of other aversive feelings and concerns involving parturition.
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O parto, diferentemente da gravidez em que um longo período 
favorece a adaptação gradativa das mudanças, caracteriza-
se como evento que provoca mudanças abruptas e intensas, 
as quais demarcam alguns níveis de simbolização como a in-
tensidade da dor e a imprevisibilidade, causando sofrimento, 
ansiedade e insegurança 1. 
Na história da antropologia, a interpretação cultural da dor 
remonta às mitologias primitivas e arcaicas que tinham uma 
concepção dualista: bem e mal. Os humanos primitivos fa-
ziam parte da ecologia ambiental e tinham da dor uma ima-
gem associada ao mal e ao sofrimento, considerada coisa 
de inimigo, que provoca dano 2. Entretanto, entender as di-
mensões da dor e como se processa e impacta as questões 
socioculturais atreladas ou não aos elementos anatômicos e 
fisiológicos envolvidos tem sido o grande desafio da ciência. 
Porém, apesar dos avanços a dor ainda não ocupa seu 
verdadeiro espaço científico e social. Alguns estudos defen-
dem a necessidade de desmistificar a visão punitiva da dor 
na cultura ocidental, desvelando seu papel social 3. 
Para o corpo físico, a dor é um mecanismo de expressão 
fisiológica de desagravo ou defesa frente a uma agressão 
real ou com potencial semelhante, mas a expressão e a rea-
ção do indivíduo a ela ocorre com a interpretação emocional 
e social formatada pela cultura 4.
A cultura dita a forma e a resposta comportamental à dor, 
em que cada grupo social e, às vezes, até mesmo a famí-
lia têm a própria representação social, a qual formaliza uma 
linguagem única.  Para se saber se o indivíduo tem dor, é 
necessário que ele se expresse, torne público, compartilhe, 
apresente uma expressão verbal ou não verbal 5.  
As representações são interpretações sociais que passam 
a ser impostas ao indivíduo em seu convívio social, com a 
transmissão por sucessivas gerações. Todos os sistemas de 
classificação, imagens e descrições de uma sociedade, inclu-
sive os científicos, são consequências de sistemas e imagens 
prévios. Ou seja, um recorte ou reprodução da linguagem da 
memória coletiva que deriva invariavelmente de um conheci-
mento antes adquirido 6.
A representação social sobre a parturição identifica-a como 
uma etapa dolorosa do processo fisiológico da gravidez, sen-
do a resposta comportamental influenciada pela dimensão 
emocional e ambiental. Fatores socioculturais interferem no 
modo como a parturiente sente e interpreta o processo de 
parturição 1.
No Brasil, o parto normal está associado à figura de dor 
e sofrimento que, pelo caráter fisiológico do evento, impõe à 
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mulher um comportamento de superação frente à dor do tra-
balho de parto. Interpretada socialmente como “fisiológica”, 
ou seja, como parte da natureza do evento, gera conflitos de 
natureza afetiva, emocional e metabólica, expõe a fragilidade 
das mulheres frente à sua percepção pessoal e favorece a 
representação feminina do parto com base em medos e mi-
tos como, por exemplo, a crença de que a cesárea decidida 
e agendada com antecedência proporcionará um “parto sem 
dor” 7.
Foucault denuncia o poder médico e a medicalização da 
vida e da cultura que, se valendo do rótulo de cientificidade, 
difundem-se pela mídia para seduzir o consumidor 8,9. A cul-
tura do parto na obstetrícia ocidental contemporânea deriva 
das convicções de Descarte do dualismo mente e corpo, o 
corpo como uma máquina sob o domínio da ciência. Nesse 
sentido, a cultura da “cesárea a pedido” parece ter suas con-
venções construídas nas representações sociais do médico, 
sendo ele um profissional técnico que deve solucionar, e não 
justificar os eventos 10.
O parto cesariano no Brasil tem aumentado gradativamen-
te, em especial entre as usuárias de planos de saúde, como 
vemos nos dados de 2003 a 2006, em que a taxa de cesa-
riana subiu de 64,30% para 80,72% respectivamente, índi-
ces muito acima dos 15% recomendados pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS), cerca de duas vezes maior que a 
média nacional e a mais elevada em âmbito mundial 11. 
Pesquisa realizada pela Agência Nacional de Saúde Su-
plementar (ANS) concluiu que aproximadamente dois terços 
das mulheres que possuem plano de saúde iniciam a gesta-
ção afirmando o desejo de ter um parto normal. Possivelmen-
te, diversos fatores estão envolvidos nesse distanciamento 
entre o desejo da mulher no início da gestação e a via de par-
to, efetivamente praticada. Segundo a gerente assistencial 
da ANS, Martha Oliveira, o mito do parto dolorido e traumáti-
co versus a tecnologia de ponta, com médicos competentes 
e hospital seguro, atribuído ao parto normal e à cesariana, 
respectivamente, está presente com muita intensidade. Tal 
mito originou-se ou concretizou-se com a atuação da mídia. 
Ainda, a formação dos médicos incentiva a cesariana, que é 
menos trabalhosa e mais rápida do que o parto normal, impli-
cando também uma questão econômica para o médico 11,12.
Os meios de comunicação, bem como as informações e/
ou conteúdos simbólicos por eles trafegados, são construto-
res das representações sociais e podem servir como meca-
nismo para o exercício de poder 13.
A dor do trabalho de parto envolve uma complexidade de 
respostas neurocomportamentais ao estímulo álgico e for-
nece uma característica pessoal e única à dor sentida. A re-
lação de causa e efeito nessa situação nem sempre corres-
ponde, na prática, a uma resposta clínica pois o que importa, 
nesse caso, é entender a dor vivenciada pela parturiente e 
amenizá-la 7.
A esse respeito, Mazoni e Carvalho discorrem que muitas 
vezes a dor manifesta-se mesmo na ausência de agressões 
teciduais vigentes. O que nos importa é o “ser que sente dor 
e não a dor como ser”. Ao considerarmos a natureza do fe-
nômeno, direciona-se melhor a assistência para entender a 
complexidade do evento e a interpretação que a pessoa faz 
da dor que vivencia e sobre suas causas. Portanto, levar em 
conta a validade conceitual da dor do trabalho de parto e sua 
multidimensionalidade de aspectos possibilita também ofere-
cer intervenções de alívio capazes de agir como competido-
res de impulsos na parte central do sistema nervoso 14.
O objetivo deste estudo foi compreender o fenômeno e a 
dimensão cultural da dor, bem como a influência do modelo 
biomédico e a mídia como construtores da representação so-
cial da dor na parturição.
MÉTODO
Escolha Metodológica
Este artigo utiliza o recorte teórico-metodológico conferido 
pela pesquisa qualitativo-fenomenológica sobre o protago-
nismo e as decisões das mulheres entrevistadas no processo 
da parturição e, a partir da teoria da representação social, 
permitiu a compreensão do fenômeno da dor e sua influência 
sociocultural. 
A análise metodológica da pesquisa qualitativa se preo-
cupa “com um nível de realidade que não pode ser quanti-
ficado” 15.
A fenomenologia busca fixar e reunir, de modo inteligível 
e rigoroso, as atitudes ou os traços humanos e é somente 
por meio da experiência que a realidade pode ser conhecida. 
Nesse sentido, compreende-se a essência do fenômeno via 
representações sociais manifestadas nos discursos das par-
turientes, os quais, por sua vez, foram analisados sob a égide 
da análise de conteúdo 16.
A Teoria das Representações Sociais trata da contribuição 
do indivíduo na construção de um saber coletivo que orienta 
e interpreta os comportamentos sociais. Esses comporta-
mentos manifestam-se por meio de atos, falas e condutas 
já institucionalizadas, aceitas e incorporadas ao cotidiano. 
São, portanto, matéria-prima tanto para a análise de fatos 
sociais como para ações pedagógicas e políticas transfor-
madoras 6,15.
POPULAÇÃO ESTUDADA E PROCESSO DE SELEÇÃO
Entrevistaram-se 45 gestantes no último trimestre da gesta-
ção, durante o atendimento pré-natal no município de Joinvil-
le, Santa Catarina. As entrevistas ocorreram em três ambula-
tórios da rede pública (Grupo I, com 20 gestantes) e em duas 
clínicas privadas (Grupo II, com 25 gestantes) que possuíam 
médicos obstetras integrando as equipes de assistência às 
gestantes.
A amostra foi selecionada por conveniência, considerando 
o “ponto de saturação”, que fica configurado quando o en-
trevistador percebe que não há mais informações novas a 
serem ouvidas. Nesta pesquisa, o ponto de saturação das 
respostas de cada grupo ocorreu de forma diferente, sendo 
20 entrevistas no setor público e 25 no serviço privado.
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Os critérios para seleção consistiam em ser gestante no 
terceiro trimestre de gravidez; ter 18 anos ou mais; estar em 
acompanhamento de pré-natal, tendo já cumprido pelo me-
nos quatro consultas até a data da entrevista e aceitar vo-
luntariamente o convite para participar. Foram excluídas as 
gestantes que apresentavam situações clínicas e emocionais 
que pudessem interferir na capacidade cognitiva.
As gestantes selecionadas foram entrevistadas individual-
mente, pela pesquisadora, o que nos permitiu maior proximi-
dade com o fenômeno descrito, tanto a partir de suas falas 
como de seus gestos, possibilitando maior apreensão do sen-
tido que essas mulheres emitiram 17.
A pesquisa seguiu medidas para preservar o sigilo, o ano-
nimato e a privacidade das entrevistadas. O nome completo 
da entrevistada ficou restrito ao Termo de Consentimento Li-
vre e Esclarecido (TCLE) assinado pelas pacientes entrevis-
tadas. Os procedimentos metodológicos aplicados foram es-
clarecidos às entrevistadas individualmente, inclusive acerca 
da possibilidade de a entrevistada interromper, responder ou 
não às perguntas, tendo o direito de se recusar a participar 
da pesquisa. 
O projeto foi analisado e aprovado pelo Conselho de Ética 
em Pesquisa da instituição de ensino. 
Instrumento de Pesquisa
O instrumento de coleta de dados utilizado foi um roteiro se-
miestruturado de entrevistas com 15 questões abertas que 
foram gravadas em áudio e integralmente transcritas. Essas 
questões permitiram a formulação de outras que, no decorrer 
do estudo, mostraram-se importantes à elucidação do proble-
ma de pesquisa. Noutras palavras, na metodologia qualitativa 
a entrevista não apresenta rigidez e a flexibilidade é funda-
mental para a apreensão do ponto de vista dos sujeitos, não 
significando ausência de rigor metodológico.
É importante destacar, ainda, que no processo de elabo-
ração do roteiro de questões houve o cuidado de se aproxi-
mar do linguajar das parturientes. Assim, evitou-se o uso do 
jargão médico, que, muitas vezes, representa obstáculos à 
compreensão do diálogo entre médicos e pacientes.
Realizou-se um pré-teste para adequar o vocabulário, ve-
rificar o teor das respostas, observar o tempo gasto e outras 
questões logísticas. 
Análise dos Dados
O potencial revelador da fala (quanto às condições estrutu-
rais e aos sistemas de símbolos, valores e normas) é um ins-
trumento privilegiado para a coleta de informações, uma vez 
que a fala pode conter a experiência e, consequentemente, 
permitir a compreensão intersubjetiva. Assim, depois de devi-
damente transcritos, os dados e as informações coletadas na 
fala das gestantes foram analisados quanto a seu conteúdo 
com base na teoria das representações sociais. Buscou-se 
explorar as estruturas que as entrevistadas manifestaram 
como relevantes. Foram levados em conta, no momento da 
coleta e da análise dos dados, os elementos não verbais ma-
nifestados pelas entrevistadas 15.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Dor e Vivências: Gênese de Medos e Preocupações
O medo da dor esteve fortemente representado no imagi-
nário das gestantes entrevistadas e transforma-se, com a 
proximidade do parto, na gênese de outros medos: medo do 
trabalho de parto; medo do desempenho e de comprometer o 
bem-estar fetal; medo da anestesia; medo do desconhecido, 
entre tantos outros. Esses temores, geralmente associados a 
histórias de outras mulheres, fornecem subsídio emocional à 
gestante para a “cesárea a pedido”: “[...] Eu tenho medo de 
ter parto normal, porque todo mundo fala que tem muita dor, e 
que essa dor é pior do que qualquer outra. Então, eu falo para 
minha mãe que quero ter cesárea” (D., 22 anos). 
Entretanto, a experiência de partos anteriores demonstrou 
ser um forte elemento que influenciou a decisão atual sobre 
a via do parto. Se a experiência foi positiva, passa a ser a 
primeira opção de escolha da mulher: “Foi uma experiência 
muito, muito boa, muito legal. Eu digo para todo mundo que, 
se fosse pelo parto, eu teria uns dez filhos. Foi bem tranquilo 
[...]” (P.S., 29 anos). Se negativa, deixa marcas que reforçam 
os medos e preocupações 10: “Foi horrível! Sofro de medo da 
dor na hora do parto [...] fico com muito medo, já não como, 
não durmo mais direito [...] Tudo já vem com medo, é eu acho 
que é um trauma que peguei naquele dia” (J., 30 anos). A dor, 
definida como “uma experiência sensorial e emocional desa-
gradável”, torna-se, na parturição, um dos principais motivos 
de medo e preocupações. Expõe os aspectos psicológicos 
e a dimensão da experiência dolorosa, assim como as res-
postas emocionais, e, dependendo da percepção cognitiva, 
cultural e comportamental do indivíduo, haverá uma dissocia-
ção entre a percepção do indivíduo e a reação/resposta aos 
estímulos nociceptivos 7.
A interpretação subjetiva da dor no trabalho de parto apre-
senta-se como um dos elementos construtores da represen-
tação social das mulheres brasileiras sobre a parturição: “O 
medo maior é o da dor e de não conseguir suportar e tomar 
a anestesia [...] A expectativa é esta: se eu vou conseguir 
suportar a dor” (A.T., 36 anos).
A tocofobia é o termo utilizado para definir o medo aflitivo, 
um temor exacerbado do parto, que se torna um medo pato-
lógico geralmente oriundo de experiências anteriores malsu-
cedidas associadas à dor e ao sofrimento no parto, como, por 
exemplo, partos instrumentalizados e traumáticos, geralmen-
te sem o auxílio da analgesia de parto 18.
Na mulher contemporânea, o medo do sofrimento desen-
cadeado pela dor repercute sobre seu protagonismo pois ela 
teme por seu desempenho, no sentido de não corresponder à 
função feminina de “ser mãe”. Esses temores assumem uma 
grande dimensão, inibem a sensibilidade afetivo-emocional e 
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afastam a mulher do verdadeiro sentido da maternagem 19. 
[Maternagem: processo construído pela mãe para suprir as 
necessidades do recém-nascido; depende primordialmente 
dos sentimentos que a mãe pode desenvolver no nascimento 
de seu filho 19]
As representações sociais sobre a parturição congregam 
diversos conteúdos que, ao final, estão sempre simbolizados 
por sentimentos de apreensão, dúvidas e, dentre tantos ou-
tros o maior deles: o medo da dor e suas repercussões, o 
que acaba tornando a mulher refém. O último trimestre de 
gravidez é caracterizado pelo aumento do nível de ansiedade 
em razão da expectativa com a proximidade do parto. Numa 
ascendência gradativa, essa ansiedade aumenta sensivel-
mente nos dias que antecedem a data provável. Essa fase, 
portanto, é caracterizada pelos vários medos que envolvem e 
fragilizam a mulher 1.
Nesse sentido, a analgesia de parto tem sido uma aliada 
dessas mulheres, ao contribuir para as experiências exito-
sas dos partos – elas se sentem seguras sem o “ditame da 
dor”, como declara a entrevistada que teve um parto anterior 
com analgesia: “[...] No meu primeiro parto, na verdade eu 
tinha bastante medo do parto normal. Mas, para mim, foi o 
melhor parto que eu tive, tanto que agora da minha segunda 
vez eu também quero ter parto normal, com analgesia [...]” 
( F., 24 anos). 
A Representação Social da Dor e a Mídia
A respeito da interpretação e da compreensão da percepção 
das mulheres entrevistadas, é importante observar Merleau-
Ponty: “A intenção significativa se dá num corpo e conhece-
se a si mesma, buscando um equivalente no sistema das 
significações disponíveis, que representam a língua que falo 
e o conjunto dos escritos e da cultura de que sou herdeiro”. 
Ou seja, entende-se que as pessoas conhecem a si mesmas 
quando procuram conhecer os signos de sua fala, de sua es-
crita, enfim, da cultura da qual fazem parte 16.
E como desconhecido, ou ainda não experienciado, a pou-
ca e insuficiente informação dá lugar ao imaginário, crenças 
e mitos que são povoados pelos relatos de experiências de 
outras mulheres, corroborados pela influência da mídia e pela 
assistência tecnicista do modelo biomédico. “Porque eu vejo 
assim, é questão mesmo de preocupação a questão da dor 
no parto normal, a gente não quer sentir dor. Aí, tu começa a 
ouvir o relato das outras mulheres que falam que dói muito. 
Então, você fica naquela indecisão, apesar de sabermos que 
o parto normal é melhor, pois a recuperação é mais rápida. 
Só que hoje, com o avanço da tecnologia dos médicos, equi-
pamentos, aí você já acaba indo mais pelo tecnológico do 
que pelo emocional, eu vejo assim” (P., 34 anos).
O comportamento social é um símbolo cuja resposta re-
presenta o resultado de atitudes e expressões que formam 
códigos e sistemas de valores com significados que consti-
tuem a linguagem criada a partir das relações sociais e da 
contribuição dos indivíduos 6. Como justifica esta primigesta 
sobre sua opção pela cesárea: “Vou fazer cesárea pelo medo 
da dor, a gente ouve as pessoas falarem que é uma dor insu-
portável, até é culpa da minha mãe, porque a gente cresceu 
ouvindo falar isso e aí vai comprando a ideia, de que a dor do 
parto é terrível” (E., 26 anos).
A representação social feminina sobre o processo da 
parturição associa o conceito de sofrimento e dor ao parto 
normal, uma situação que, com a proximidade do evento, 
fragiliza e amedronta a mulher no período gravídico. Os sen-
timentos refletem os significados de seu meio, são ecos dos 
conceitos culturais sobre o parto alimentados pela desinfor-
mação, a mídia, os relatos de outras mulheres e o modelo de 
assistência obstétrica 6,10.
Potencializados pela mídia, os fenômenos de sofrimento e 
dor estão no imaginário da sociedade ocidental associados à 
doença que, por sua vez, exige tratamento médico. Haveria, 
talvez, um fortalecimento desse imaginário em razão da ca-
rência de informações sobre o processo da parturição 13.
Alguns relatos apontam para a influência da mídia na cons-
trução ou nos reforços simbólicos do medo da dor no parto 
normal e na facilidade e segurança do parto cesáreo. Ques-
tionada sobre a influência da mídia, a entrevistada afirma: 
“Acho que influencia sim, porque, no parto normal, se você 
for ver, até nos filmes aparece a mulher sofrendo, toda suada, 
berrando, fazendo escândalo no hospital. E numa cesárea 
não, se você for assistir à novela, a mulher está ali deitada, 
aparece sorrindo, conversando com o marido e a criança no 
colo, como se tudo tivesse corrido perfeito e que não houves-
se risco algum” (F. S., 29 anos).
No Brasil, a telenovela consolida socialmente um conceito, 
sem base científica, de que a cesárea é um procedimento 
mais seguro que o parto normal, pela condição de ser pro-
gramado e livrar a mulher do sofrimento imposto pela dor do 
trabalho de parto. Esta entrevistada traduz dessa maneira 
a influência exercida pelas telenovelas: “[...] Influencia tan-
to que acho que a maioria das pessoas tem medo do parto 
normal justamente porque veem as mulheres gritando, todo 
mundo sofrendo, e aí na cesárea demonstram que ninguém 
sofre [...]” (E., 26 anos). 
A televisão capta aquilo a que o mercado aspira, pois é o 
veículo que melhor representa o meio de comunicação em 
massa. Como organizadora do cotidiano e do imaginário so-
cial, a mídia incorpora rapidamente as demandas. É capaz de 
perceber o que a sociedade sinaliza e, antes mesmo que esta 
reivindique, incorpora tais sinalizações, reprocessa-as tecni-
camente, recicla-as ideologicamente e difunde-as 20.
Outra gestante sinaliza haver forte influência da mídia, prin-
cipalmente para quem não dispõe de muita informação: “A mí-
dia influencia em qualquer assunto, principalmente as pessoas 
que não têm muita informação, ou outros meios de informação, 
pessoas com pouco estudo entendem aquilo ali como verda-
de, como único canal de informação” (R. M., 35 anos).
A Representação Social sobre o Parto
Observa-se um conflito interno em que, apesarde todas as 
influências e distorções, apreensões e medos, a maioria das 
entrevistadas diz preferir o parto normal. São depoimentos que 
revelam um desejo intrínseco, fisiológico, da fêmea pelo parto 
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normal, como verbaliza esta entrevistada: “Eu tenho medo da 
dor do parto normal, mas, como ele é algo natural, algo da 
natureza, eu prefiro que seja normal” (C.G., 30 anos).
Antropólogos que estudam o assunto afirmam que a pre-
ferência pelo parto normal parece estar relacionada a uma 
falácia naturalista e informal. [Falácia informal, segundo He-
emann, é uma ideia de grande força de persuasão que, en-
raizada em crenças, usa a lógica da sedução com palavras 
respeitáveis e valores desejáveis para convencer. Já a falá-
cia naturalista baseia-se nas “leis” da natureza, ou seja, as 
normas éticas seriam extraídas da natureza.] O depoimento 
revela que a opção pelo parto normal decorre de uma im-
posição do “destino de fêmea” e não por convicção de ser 
a melhor via de parto 21. Essa ideia de fato é oferecida pelo 
discurso pró-parto normal, mas, afinal, quais as repercussões 
disso para o bem-estar da mulher? Talvez uma visão ma-
chista, uma vez que exige da mulher que suporte a dor num 
contexto primitivo e cultural, que seja provedora de uma vida, 
e negue a sua característica pessoal 22.
Algumas das entrevistadas defenderam a ótica da supe-
ração como um elemento feminino de outorga: “[...] Porque o 
parto normal é assim mesmo, tem que sentir alguma coisa. 
Mãe, para ser mãe, tem que sentir, eu acho” (J. O., 25 anos). 
Um discurso que relaciona a dor do trabalho de parto como 
um “passaporte”” que legaliza a competência de ser a mãe 
e atrela a ideia de heroísmo à noção de amadurecimento da 
mulher. Uma cultura de superação que teve início quando a 
religião proclama as mães, sobre a maternidade, como mo-
delos de perfeição e as mulheres ao superarem o sofrimen-
to e as adversidades impostas pela dor do parto adquirem 
a outorga e desfrutam do prazer de ser mãe: “padecer no 
paraíso” 23.
Apesar das grandes mudanças do comportamento social 
da mulher moderna, questões femininas como os sentimen-
tos envolvidos na maternidade ainda estão presentes no dis-
curso de algumas mulheres e se assemelha às de seus ante-
passados.  Segundo Beauvoir, a mulher ocidental almeja que 
seu desempenho seja notado com perfeição pelos outros, no 
desempenho das questões femininas, como dona de casa, 
esposa, mulher e mãe 25.
Essa mãe idealizada no imaginário coletivo como a “Rai-
nha do Lar” vive uma realidade conflitante com a verdadeira 
mulher dos dias atuais, ou seja, a profissional e mãe que luta 
no mercado de trabalho por sua sobrevivência.  Distancia-
se do modelo maternal dos tempos passados, representado 
pela doação, dedicação e paciência, havendo, assim, um 
confronto com os valores atuais, presentes no dia a dia da 
mulher moderna como, por exemplo, planejamento, ordena-
ção, praticidade e tecnologia, representando o fator seguran-
ça e otimização do tempo 22.
Em síntese, a crença das mulheres a respeito de seu papel 
no mundo e no parto refletirá sobre o contexto sociocultural 
vivenciado na condição de mulher e de parturiente e confirma 
que a própria dor do parto advém de aspectos fisiológicos, 
psicológicos e socioculturais 24,25.
Representação Social do Médico frente à Dor
No processo histórico da sociedade, o parto deixou de ser um 
evento privativo da mulher, passando a ser um evento institu-
cionalizado e repleto de inovações tecnológicas, direcionado 
a um cuidado técnico em que o médico é seu fiador 25. Cul-
turalmente, a sociedade dá crédito ao modelo de assistência 
centrado no especialista, com enfoque para a segurança que 
permeia as expectativas e influencia as decisões sobre a es-
colha do parto 17: “Meu problema é sentir dor [...] saber se 
eu vou aguentar, será que eu vou resistir, será que vai fazer 
bem pro bebê? O que eu quero é que... independentemente 
do parto, do tipo de parto que for, seja o melhor pro bebê” (J., 
31 anos).
A relação intrínseca entre dor, parto e sofrimento, construc-
to puramente social, tem origem a partir de mitos, preconcei-
tos e ausência de informação e se aproxima de um discurso e 
práticas primitivas e até mesmo desumanas. Nesse sentido, 
a comunicação verbal e a reciprocidade entre médico-pacien-
te ocorrem por uma interação entre sofrimento do paciente e 
saber médico, que começa pela linguagem 8.
No Brasil, a deficiência de informação durante o pré-natal, 
o modelo de assistência e a hospitalização do parto transfe-
rem para o médico o comando e o poder de decisão sobre o 
processo da parturição e, simbolicamente, estabelece-se a 
“terceirização do parto”, ou seja, ocorre um fenômeno cultural 
de transferência do comando de natureza fisiológico exercido 
pela mulher grávida para um comando técnico, do médico. 
As análises das entrevistas apontam para o pouco diálo-
go entre gestante e médico sobre questões relacionadas ao 
momento do parto. Ao serem indagadas se consideravam a 
informação recebida no pré-natal suficiente, algumas das en-
trevistadas relataram insatisfação com a pouca informação 
fornecida pelo médico e a hierarquia estabelecida entre médi-
co e paciente parece incomodar, como no caso apresentado 
a seguir, em que a entrevistada questiona e relata um fato 
anterior em que o médico se negou a fornecer informações. 
Essa situação demonstra tipicamente uma relação de poder. 
Quando indagada se as informações que recebeu do médico 
foram suficientes, respondeu de pronto: “Não, a gente tem 
que buscar lá fora”. E acrescentou: “No meu primeiro filho, 
isso foi uma coisa que incomodou muito com o doutor... Eu 
queria conversar sobre os tipos de parto e ele dizia: ‘É muito 
cedo ainda, é muito cedo ainda”.  Eu retrucava: ‘Mas eu quero 
conversar, tem certas coisas que eu quero tirar dúvidas [...]’. 
E ele, então, me dizia: ‘É muito cedo ainda”. Ele ia empurran-
do [...] foi isso inclusive que me fez trocar de médico” (P. S., 
29 anos).
No sistema público, a informação médica fica mais com-
prometida, o discurso se repete e é aceito passivamente pela 
gestante, que busca apoio em outras formas de conhecimen-
to: “[...] Olha, o que eu sei até hoje aprendi por mim mesma, 
perguntando. Através do médico, não ajuda muito, não” (J., 
30 anos).
A representação social do médico tem como base o pa-
radigma da medicina científica cartesiana, que representa a 
“verdade”, e sua fala não deve ser questionada 26. Uma cul-
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tura em que o saber científico do modelo tecnicista favorece 
uma assistência obstétrica segmentada e intervencionista, 
de pouco diálogo, que busca adequar rotinas, protocolos e 
processos informatizados ao processo dinâmico, fisiológico e 
afetivo da parturição. Essa representação influencia o poder 
de decisão da mulher, que, em nome da segurança, delega 
o comando do processo ao profissional especializado: “[...] 
Ele [o obstetra] é que vai dar o caminho, estudou para isso, 
ele sabe quando a criança reage a certas situações. [...] Ele 
influencia, sim, na decisão, tanto que o meu médico falou pra 
mim: “A princípio, você terá um parto normal! Mas a gente 
volta à conversa, mais de perto” (A.D., 31 anos).
O medo da dor e a desinformação têm sido fortes elemen-
tos de persuasão do médico para a aceitação passiva da mu-
lher à cesárea. A entrevistada, quando indagada pelo médico 
sobre sua preferência, diz: “[...] Não, se for para eu ter normal 
e sofrer muito, não quero; prefiro a cesárea. Então ele falou: 
‘A cesárea, se você quiser, a gente pode marcar amanhã. 
Mas não precisa dar a resposta agora, vai para casa, pensa 
e depois você me liga” (S., 28 anos).
Nos Estados Unidos, os pacientes não podem exigir que 
seus médicos apliquem uma terapia desnecessária ou poten-
cialmente prejudicial. Lá, já estão ocorrendo debates éticos 
sobre a cesárea por requisição materna, ou seja, “a pedido”. 
Existem controvérsias sobre o tema, já que uma das prin-
cipais diretrizes da assistência obstétrica no país se baseia 
no compromisso dos médicos de contribuir para o empode-
ramento das gestantes, no sentido de uma tomada de deci-
são consciente e não pautada no medo. Fundamenta suas 
relações no respeito e o compromisso em educar, para uma 
decisão compartilhada e ciente dos encargos do procedimen-
to escolhido 27.
O medo de não suportar o sofrimento, de não dar conta do 
processo e de prejudicar seu bebê são os principais temores 
das grávidas, o que contribui para uma conduta intervencio-
nista do médico como meio de aliviar seus temores, princi-
palmente quando assume proporções que envolvem toda a 
percepção da mulher sobre a parturição: “[...] tenho medo da 
dor, do sofrimento, de tudo. Por não saber como vai ser, te-
nho essa preocupação de saber como será, se vou dar conta 
[...] Nunca passei por isso antes, então não sei explicar assim 
o que eu sinto” (C.G., 30 anos). 
Por outro lado, algumas entrevistadas assumem o des-
preparo para enfrentar o primitivismo do sofrimento materno 
patrocinado pela dor. Com a aprovação do especialista, elas 
expõem a realidade do nosso século: “[...] E sofrer a dor do 
parto em pleno século XXI já não é coisa de gente moderna. 
[...] Mas eu acredito que seja a sociedade que passa isso 
para você, que a cesárea é algo mais tranquilo”. Questionada 
se a cesárea representa melhor a cultura da sociedade atual, 
responde: “Com certeza. O fato de você não querer esperar 
muito tempo, não querer sentir tanta dor. Eu também acho 
que a comodidade dos dias de hoje leva a isso. Porque an-
tigamente, eu acho, a cesárea não era tão acessível como 
é hoje, era feita em último caso, quando havia alguma com-
plicação; hoje em dia, não. Eu mesma conversei com o meu 
médico. Eu disse ‘quero a cesárea’. E ele respondeu: ‘Ok, 
vamos fazer a cesárea’. Então, está mais fácil” (E., 26 anos).
A resposta curta e direta do médico de concordância tem 
para a gestante o simbolismo da “verdade do saber da ciên-
cia”, reforça a representação social de que o trabalho de par-
to é uma etapa dolorosa desnecessária e que, para evitá-la, 
a melhor opção é a cesárea. Infelizmente, em nossa cultura 
pró-cesárea, poucos profissionais adotam condutas educa-
tivas e de empoderamento da mulher para uma tomada de 
decisão compartilhada e consciente.
A sociedade moderna busca reprimir o horror ao perigo e 
silenciar os medos que não podem ser evitados. A vida me-
drosa se torna mais tolerável com o silêncio, o despercebido, 
o invisível. Assim, a dor, seus reflexos e os medos daí de-
sencadeados não são suficientemente problematizados pelo 
modelo biomédico, que parece valer-se da cesárea como 
técnica para silenciar e mitigar os temores da representação 
social da dor na parturição 28. Nesse contexto, confirma-se o 
pressuposto de que a dor é a matriz dos medos e preocupa-
ções das gestantes, em que pesem o desconhecimento de 
seu impacto na evolução do trabalho de parto, a repercussão 
sobre o concepto e o suporte técnico de alívio. Conclui-se 
que os temores presentes nas falas e expressões não ver-
bais da maioria das entrevistadas têm, como construtores da 
representação de dor e sofrimento, a desinformação e o mo-
delo de assistência obstétrica hospitalar, centrado na figura 
do médico, com o apoio e o reforço da mídia aos relatos de 
histórias de outras mulheres. 
Usando-se um sentido figurado, o medo da dor e suas 
repercussões simbolicamente se concretizam na figura de 
um “monstro” que “adoece” o processo até então fisiológi-
co, macula o sentimento de prazer de ser mãe e afasta a 
capacidade da mulher grávida de exercer seu protagonismo 
consciente, distanciando-a dos sentimentos da maternagem, 
que sinalizam o verdadeiro sentido da parturição, o prazer de 
gerar uma vida. O medo demanda interpretações sociocul-
turais e fornece uma identidade cultural à dor de sofrimento 
e superação. Este, pactuado com o modelo biomédico e a 
mídia, obstaculiza o protagonismo e influencia a decisão das 
mulheres.
Em conclusão, observa-se que a dor tem o poder de in-
fluenciar o comportamento da gestante a partir do medo e se 
torna a gênese de outros sentimentos aversivos e de preocu-
pações que envolvem o evento da parturição.
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Resumen: Pereira RR, Franco SC, Nelma Baldin N – El Dolor y el 
Protagonismo de la Mujer en el Parto.
Justificativa y objetivos: Comprender, por medio de la teoría de las 
representaciones sociales, las dimensiones socioculturales del dolor 
y su impacto en el protagonismo de la mujer en el parto. 
Método: Para la investigación, se usó la metodología cualitativa, con 
el referente teórico de la fenomenología y de la teoría de la repre-
sentación social. Se hicieron 45 entrevistas semiestructuradas con 
embarazadas de los servicios público y privado de salud de Joinville, 
SC, con el mínimo de cuatro consultas de prenatal y que estaban en 
el tercer trimestre de gestación. 
Resultados: Del análisis de contenido de los testimonios, surgieron 
tres categorías empíricas: miedos y preocupaciones, y vivencias e in-
fluencia sociocultural, que posibilitaron construir tres categorías inter-
pretativas: modelo biomédico, falta de información y el rol de la mujer 
en la toma de decisión por el parto. Los hallazgos relatados en este 
artículo, indican el dolor como siendo uno de los elementos constituti-
vos de las representaciones sociales femeninas sobre el parto. Vimos 
también que el dolor influye en el comportamiento de la embarazada 
a partir del miedo y se convierte en la génesis de otros sentimientos 
de aversión y en preocupaciones que involucran el evento del parto. 
Conclusiones: En ese sentido, el dolor se revela como siendo uno 
de los principales constructores de las actuales representaciones so-
ciales femeninas sobre el parto y contribuye para la curva ascendente 
en los indicadores de cesárea en Brasil. 
Descriptores: ANALGESIA, Parto; CIRUGÍA, Cesárea.
